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A consideration on the idea and the technique of “Focus on Form”











The purpose of this paper is to get the tendency of the present language study education  and  the hint which 
the language study education improves. In the organization which teaches Japanese, Japanese education by the 
volunteer classroom which teaches Japanese is the most interesting. Because, the guide member there is not 
an expert.
Therefore, various problems occur to the education there. It seems to be “Miniature copy" of the history of 
the language study education. After doing these analyses and considering, it pays attention to the concept of the 
didactics, "FonF". The didactics is remarkable specifically recently. It reviews about how this is useful in the 
volunteer classroom which teaches Japanese.
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学習者の学習進度 初級（０～ 300h）／中級（300 ～ 600h）／上級（600 ～ 900h）／超級（上級以上）…※４技能にわたる学習内容を基準とする
学習者数 マン・ツー・マンの指導（学習者が１人）／学習者が数名／学習者が20名程度／学習者が20名以上…
























































































































































には説明しきれていない。performance の内実がthe actual use 
















Canale M. とスウェインSwain, M. は，コミュニケーションを
構成する能力として文法能力grammatical competenceの他に，















































































「I am a boy.」「This is a pen.」がその典型であろう。どんなに発
話意図が見えにくい表現であっても，ある特殊な文脈に置けば






















Ａ： これから みんなで  いつもの寿司屋へ行きます。リーさ
んも 行きませんか？






















































































































































































































































































＊12  K.ジョンソン／ K.モロウ（1984）『コミュニカティブ・アプローチと英語
教育』桐原書店，原著名 Communication in the Classroom,1981）などに
言及がある。
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